















UNDERSTANDING THE CONCEPT OF COMPACT CITY AND 








In this study， Based on the current concept of compact city， a compact city index and ranking were created. 
In addition， Compact City examined effects in various fields. The research method creates an index of the current 
compact city based on the location optimization plan. The selected compact city index is based on the ratio of the 
DID population to the total population in the residential induction area， the urban function induction area in the 
density of urban functional facilities in DID and the density of urban functional facilities in the station area in DID， 
and public transport in the DID. A compact city index is created from four items with a station coverage of 800m. 
A compact city ranking of 38 cities is created from the created index and classified into three groups: 13 cities in 
the upper group， 13 cities in the middle group， and 12 cities in the lower group. Next， in order to grasp 
whether the compact city actually has a positive effect from the current compact city ranking， DID population， 
DID area， DID population density， population concentration rate， infrastructure development cost， 
transportation Calculate and study the rate of change in the number of trains and the number of train rides.As a 
result， (1) Compact city index and compact city ranking were prepared. (2) A compact city has a positive effect 
in various fields. (3) A halfway compact city cannot be expected to have a good effect. 






口が 1 億人を割り込み，約 9700 万人になると推計されて
おり，都市の運営は厳しい状況に直面している． 
我が国の約 38 万㎢の国土を縦横 1ｋｍのメッシュで分
割すると，現在そのうちの約 18 万メッシュ（約 18 万㎢）
に人が居住していることになるが 2050 年には，このうち











































































る DID 人口の割合に，都市機能誘導区域を DID 内都市機
能施設密度及び DID 内駅勢圏都市機能施設密度に，そし
て公共交通を DID 内に占める駅勢圏 800m カバー率の 4 項
目からコンパクトシティ指標を作成する．作成した指標か
ら 38 都市のコンパクトシティランキングを作成し，上位













（１）居住誘導の指標 〜総人口に占める DID 人口の割                               
合〜  
平成 27 年の総人口と DID 人口から総人口に占める DID
人口を算出し，居住誘導の指標を図 2 に示す． 
 
 




（２）都市機能誘導の指標 〜DID 内都市機能施設密度      
〜 











図 3 H27 の DID 内都市機能施設密度 
 
38 都市の DID 内都市機能密度平均は，3.51 施設/㎢，標準
偏差は 0.69 施設/㎢となった． 
（３）都市機能誘導の指標 〜DID 内駅勢圏都市機能施      
設密度〜 
3.(2)同様，平成 27 年の DID 面積及びの都市機能施設
からさらに駅勢圏 800m 内の DID 内駅勢圏都市機能施設密
度を算出した都市機能誘導の指標を図 4 に示す． 
 
 
図 4 H27 の DID 内駅勢圏都市機能施設密度 
38 都市の DID 内駅勢圏都市機能密度平均は，3.97 施設/
㎢，標準偏差は 1.14 施設/㎢となった． 
（４）公共交通の指標 〜DID 内駅勢圏カバー率〜 
 平成 27年の DID 面積及び駅勢圏情報から DID 内駅勢圏
カバー率を算出した公共交通の指標を図 5 に示す． 
 
 
図 5 H27 の DID 内駅勢圏カバー率 
 





した値をランキングにしたものを図 6 に示す． 
 
 



















図 7 に示す． 
 











昼間 12 時間区間延長 1 ㎞あたりの交通量とする．3 つに
分類したグループごとの増減率を図 8 に示す． 
 
 

















の増減率を図 9 に示す． 
 
 
















との増減率を図 10 に示す． 
 
 
図 10 コンパクトシティ度ごとの DID 人口増減率 
 
DID 人口の増減率は，コンパクトシティ上位及び下位グ








との増減率を図 11 に示す． 
 











ごとの増減率を図 12 に示す． 
 
 
図 12 コンパクトシティ度ごとの DID 人口密度増減率 
 






（７）総人口に占める DID 人口の割合の増減率 
次に，コンパクトシティの効果を検証する指標として総人
口に占める DID 人口の割合の増減率からみる．3 つに分類
したグループごとの増減率を図 13 に示す． 
 
図 13 コンパクトシティグループ単位の総人口に 


































ィ指標の最低数値は，DID に占める DID 人口の割合は
73.1%，DID 内 1 ㎢あたりの都市機能施設数は 2.75 施設/
㎢，DID 駅勢圏都市機能施設数が 3.63 施設/㎢，DID 内駅































12) e-Stat 政府統計の総合窓口 
：https://www.e-stat.go.jp/ 
13) 国土交通省国土政策局：国土数値情報  
：http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ 
 
 
